



Developing the effective English training program
for pre-service teachers of a new generation
― In light of teaching English as a subject at elementary school ―
キーワード：小学校英語教育，教員養成，集中講座，英語力，指導力
Abstract：In December, 2013, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
(MEXT) announced “English education reform plan corresponding to globalization”. To support 
the reform, MEXT made mention of the improvement of teaching English of in-service teachers 
as well as the employment of specialized teachers. The proposal says that basically, HR teachers 
should be in charge of the classes. It seems fairly urgent to establish new teacher-training 
programs for pre-service teachers’ curricula at universities as well. 
 Accordingly, a three-day intensive session was offered 24 university junior students in the 
summer of 2014. Mixed research methods were conducted by utilizing questionnaires, while 
qualitative analyses were tried through the brief observation. In addition, two English proficiency 
tests investigated their progress. Six university faculties of the education department contributed 
to scrutinize the data and offer opinions to develop effective English programs for pre-service 
elementary school teachers.
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Table 1　（英語教育 2014，物井 2011他　をもとに作成）




















































































































8:45～10:15 英語力テスト 発音クリニック（２） 発音クリニック（３）
10:20～10:50 発音クリニック（１） A: 発展的活動 B: 第２言語習得
11:00～12:00 指導要領の確認 活動事例・授業準備 活動事例・授業準備





15:30～18:00 模擬授業（１） 模擬授業（２） 評価・振り返り






























た た め（F（1, 18）=7.48, p< .05）， 単 純 主 効 果 の 検
定を行ったところ，事後で上位群が下位群よりも
得 点 が 高 く（F（1, 18）=9.62, p< .01）， 上 位 群 と 下
位群ともに事前よりも事後の得点が低かった（事




意であり（群：F（1, 18）=9.19, p< .01；測定時期：F
（1, 18）=10.76, p< .01），上位群が下位群よりも得点が
高く，事前よりも事後の得点が高かった。準２級は
群の主効果と測定時期の主効果が有意であり（群：







































M （SD） M （SD）
５級
（A）上位群 6.00 （0.00） 5.50 （0.52）
（B）下位群 5.88 （0.35） 4.63 （0.74）
４級
（A）上位群 5.75 （0.45） 5.50 （0.67）
（B）下位群 4.75 （0.71） 4.88 （0.64）
３級
（A）上位群 4.25 （0.97） 4.83 （1.11）
（B）下位群 2.63 （0.92） 4.00 （1.41）
準２級
（A）上位群 2.58 （1.16） 3.25 （1.06）
（B）下位群 1.00 （0.76） 2.00 （1.51）
２級
（A）上位群 1.83 （0.94） 2.17 （0.72）
（B）下位群 1.25 （0.71） 2.00 （1.31）
合計点
（A）上位群 20.33 （1.50） 21.33 （2.90）









































































第１項目 第２項目 第３項目 合計
指導力 指導，実習，授業，教える 8 8 6 22 4
英語力 英語力，英語能力 10 3 1 14 1
小学校教員 小学校教員，教員，教採，将来 4 3 2 9 5
外国語活動 外国語活動，英語活動 2 2 1 5 5
修了証明書 修了証明書 0 2 1 3 0
会話 会話，話す 1 1 0 2 1
発音 発音 0 1 1 2 0






















































（Communicative Language Teaching, CLT）が主流
となった。この教授法では，自然な状況での言語習得
が目指されるため，場面シラバスや機能シラバスに基






公用語とするESL圏（English as Second Language）
や移民教育を前提としたものであるのに対して，日本


























































































































　小学校外国語活動教材「Hi, friends! 2」の Lesson 
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